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Abstract
The aim of the project is to investigate several measures to control downy mildew in or-
JDQLFOHWWXFHIDUPLQJDQGWRFRPELQHWKHEHVWRIWKHP7KLVLQFOXGHVWHVWVRI¿HOGUHVLVWDQW
varieties, biological agents and cultivation techniques like the distance between rows, their 
adjustment to wind conditions, as well as a soil cover. The cultivation techniques can help 
SUHYHQWWKHGHYHORSPHQWRIGRZQ\PLOGHZEXWWKHHIIHFWLVLQVXI¿FLHQWWRFRQWUROWKHGLVHDVH
The use of the soil cover (Agryl P50 Mulch) did not reduce the infection with downy mildew. 
7KHEHVWUHVXOWVZHUHDFKLHYHGZKHQ¿HOGUHVLVWDQWYDULHWLHVZHUHXVHGHVSHFLDOO\LQFDVHV
when the infection pressure of the pathogen was not too high. In the case of severe dis-
HDVHSUHVVXUHWKHWHVWHGYDULHWLHVZHUHLQIHFWHGDQGGLGQRWVKRZDQ\VXI¿FLHQWSURWHFWLRQ
DJDLQVW%UHPLD7KHSUHVHQWUHVXOWVZLWK¿HOGUHVLVWDQWYDULHWLHVVXJJHVWWKDWVRPHRIWKH
tested varieties can be recommended for regional use, only. The biological agents, espe-
cially the plant extract from liquorice, showed much effect on downy mildew when tested in 
FOLPDWLFFKDPEHUVDQGJUHHQKRXVHVZKHUHDVLWZDVYDULDEOHLQ¿HOGWULDOV)XUWKHULQYHVWLJD-
tions are required to improve the formulation of the plant extract from liquorice regarding the 
stability to UV-light and rain, as well as to optimize the time of application.
Einleitung und Zielsetzung
Der Falsche Mehltau stellt seit Jahren für den Salatanbau eine große Gefährdung dar. Auf-
grund der Variabilität des Erregers und der Bildung ständig neuer Rassen ist das Anbau-
risiko stark erhöht (Gärber, Idczak 2007, Richter 2010). Selbst Sorten mit umfassender 
Resistenz gegenüber den Rassen Bl:1 bis Bl:27 können befallen werden, so dass ein siche-
rer Schutz durch vertikale Resistenzen nicht mehr gegeben ist und Ertragssicherheit nicht 
mehr gewährleistet werden kann. Im ökologischen Anbau ist damit die Regulierung des Fal-
schen Mehltaus zunehmend schwierig geworden, da direkte Maßnahmen fehlen. In einem 
im Bundesprogramm Ökologischer Landbau von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung geförderten Projekt zur Regulierung des Falschen Mehltaus an Salat wurden 
von 2007 bis 2010 verschiedene Einzelaspekte zur Stabilisierung von Salatbeständen un-
tersucht, die mit bekannten Verfahrensweisen zu einer Gesamtstrategie zusammengeführt 
werden sollen. Neben der Etablierung neuer Salatlinien bzw. -sorten und deren Prüfung 
auf Feldresistenz und Anbauwürdigkeit wurden Untersuchungen zu anbautechnischen 
Maßnahmen und zur Anwendung biologischer Präparate durchgeführt. In 2010 werden die 
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'LH )UHLODQGYHUVXFKH ZXUGHQ DXI |NRORJLVFK ]HUWL¿]LHUWHQ )OlFKHQ GXUFKJHIKUW 'LH
Sortenprüfung von 10 bis 13 Linien bzw. Sorten aus dem Bereich Kopf- und Bataviasalat, 
einschließlich einem resistenten Standard, erfolgte im Parzellenversuch mit vierfacher 
Wiederholung an fünf über Deutschland verteilten Standorten (Holste, Leipzig, Dachau, 
0OOKHLPhEHUOLQJHQEHUHLQHQ=HLWUDXPYRQGUHL-DKUHQLQMHZHLOVGUHL6lW]HQ'LH
Bonituren erfolgten wöchentlich für die Merkmale Falscher Mehltaubefall und Homogenität. 
Ebenfalls wurden neben anderen Parametern die Anzahl der vermarktungsfähigen und der 
durch Falschen Mehltau nicht vermarktungsfähigen Exemplare sowie die Kopfgewichte 
erhoben. Zu den anbautechnischen Maßnahmen wurden 2007 und 2008 auf den 
Versuchsfeldern des Julius Kühn-Institutes (JKI) in Kleinmachnow bzw. Braunschweig in 
einem Demonstrationsversuch drei verschiedene Reihenabstände (30, 40, 50 cm Abstand, 
EHLFP3ÀDQ]DEVWDQGLQGHU5HLKHEHLHLQHU$XVULFKWXQJ1RUG±6GXQG2VW:HVWPLW
einer hauptsächlichen Windrichtung aus West bzw. in einem Parzellenversuch mit vier 
Wiederholungen die Bodenabdeckung mit Vlies (Agryl P50 Mulch) geprüft. Neben der 
%HIDOOVKlX¿JNHLWXQG%HIDOOVVWlUNHPLW)DOVFKHP0HKOWDXZXUGHQGHU(UWUDJXQGGHUGXUFK
Falschen Mehltau nicht vermarktungsfähige Anteil an Salatköpfen erfasst.
Die Prüfung biologischer Präparate erfolgte in der Klimakammer, im Gewächshaus und im 
Freiland auf den Versuchsfeldern in Kleinmachnow und Braunschweig sowie in der optima-
len Variante mit feldresistenten Linien zusätzlich an zwei Praxisstandorten. Geprüft wurden 
ein Bakterium, Aneurinibacillus migulanus (syn. Brevibacillus brevisVRZLH]ZHL3ÀDQ]HQ-
H[WUDNWHDXV6DOEHLXQG6KRO]LP9HUJOHLFK]XGHQ3ÀDQ]HQH[WUDNWHQ9HJDUG(ORW9LV






Die Befallssituation war an den Standorten mit Ausnahme von Müllheim über die 
Anbaujahre ähnlich (Tab. 1). Im Herbstsatz waren die Bestände witterungsbedingt am 
stärksten durch Falschen Mehltau gefährdet. Virulenzuntersuchungen ergaben, dass an 
den Standorten jährlich mehrere Erregerformen gleichzeitig, jedoch mit meist nur regionaler 
Bedeutung vorkamen. Von insgesamt 125 untersuchten Isolaten wurden 45 verschiedenen 
Erregerformen nachgewiesen. Nur wenige Erregerformen konnten konstant über drei 
Anbaujahre von 2007 bis 2009 nachgewiesen werden.
Feldresistente Eigenschaften zeigten die Kopfsalatsorten ´Rolando` und ´Cindy` sowie 
die Bataviatypen Linie 24, 20, 86 sowie ´Maravilla de verano` insbesondere bei mittlerer 
Befallssituation. Bei starkem Befallsdruck hielten die oben genannten Sorten dem Befallsdruck 
WHLOZHLVH QLFKW VWDQG 1XU ZHQLJH GHU 6RUWHQ/LQLHQ EOLHEHQ RKQH %HHLQWUlFKWLJXQJ GHU
Ertragsfähigkeit, zeigten aber keine einheitliche Reaktion an den Standorten. In Müllheim 
zeigten die Sorte ´Ardeola` und die Linie 42 eine gute Widerstandsfähigkeit, die bei mittlerem 
Befall an den nördlichen Standorten nicht zu beobachten war. Demzufolge scheint der 
Standortfaktor in Kombination mit dem vorhandenen Erregerspektrum für die Sortenwahl 
von entscheidender Bedeutung zu sein. Nach den bisherigen Ergebnissen werden einige 
GHU6RUWHQ/LQLHQQLFKWIUDOOH$QEDXUHJLRQHQJHHLJQHWVRQGHUQUHJLRQDO]XHPSIHKOHQ
sein, was in weiteren Untersuchungen zu überprüfen ist.
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%RGHQ3À DQ]H8PZHOW3À DQ]HQVFKXW])HOGJHPVHEDX9RUWUlJH
Tabelle 1: Befallssituation 2008 und 2009 an den Prüfstandorten in drei Anbausätzen 
(Einschätzung des Befalls am anfälligen Standard – kein, sehr gering, gering, mittel 
XQGVWDUN
Jahr 2008 2009
Satz Frühjahr Sommer Herbst Frühjahr Sommer Herbst
Holste gering mittel mittel gering mittel mittel
Leipzig kein kein mittel gering mittel mittel
Müllheim stark stark gering kein sehr gering kein
Dachau gering Hagelschlag stark sehr  gering mittel mittel
hEHUOLQJHQ gering mittel stark kein gering stark
Anbautechnische Maßnahmen
Aus den Versuchen im Herbst 2007 und Frühjahr 2008 kann zusammenfassend 
gesagt werden, dass die Ausrichtung der Reihen in Windrichtung sich günstig auf den 
Gesundheitszustand des Bestandes auswirkt. Der Reihenabstand hat offenbar weniger 
(LQÀ XVVDXIGHQ%HIDOOLP%HVWDQG,P+HUEVWVDW]ZXUGHEHLZHLWHQ5HLKHQDEVWlQGHQ
(40, 50 cm) geringerer Befall als bei dem engen Reihenabstand (30 cm) ermittelt, im 
)UKMDKUVVDW]OLHVLFKGLHVHU(LQÀ XVVQLFKWQDFKZHLVHQ'LH9HUZHQGXQJYRQ9OLHV
(Agryl P50 Mulch) zeigte keinen befallsmindernden Effekt.
Prüfung biologischer Präparate
In der Prüfung an Sämlingen unter standardisierten Bedingungen in der Klimakammer wurde 
LP9HUJOHLFK]XU.RQWUROOHXQGGHP6WDQGDUG(ORW9LVHLQHIDVWLJH5HGX]LHUXQJ
des Befalls mit B. lactucae ermittelt (Abb. 1).
$EELOGXQJ(LQÀ XVVGHUELRORJLVFKHQ3UlSDUDWHDXIGHQ%HIDOOPLWB. lactucae im 
Klimakammertest
Im Gewächshausversuch wurden bei geringem Infektionsdruck (13,5 % und 4 % 
%HIDOOVVWlUNHPLWGHQ3À DQ]HQH[WUDNWHQDXV6DOEHLXQG6KRO]EHLSURWHNWLYHU%HKDQGOXQJ
(24 Stunden vor Inokulation) Wirkungsgrade von über 90 % erzielt. Bei Behandlung mit A. 
migulanus war ein Wirkungsgrad von 80 bis 85 % zu verzeichnen.
,P)UHLODQGYHUVXFKZXUGHWHQGHQ]LHOOGLHEHVWH:LUNXQJPLWGHQ3À DQ]HQH[WUDNWHQ
aus Süßholz und Salbei erzielt. Der Extrakt aus Süßholz bzw. aus Salbei reduzierte den 
%HIDOO]XP(UQWH]HLWSXQNWVLJQL¿ NDQW]XU.RQWUROOYDULDQWHXPE]ZDP6WDQGRUW
Kleinmachnow (Abb. 2) und um 37 bzw. 39 % am Standort Braunschweig (nicht dargestellt).
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$EELOGXQJ$QWHLOQLFKWYHUPDUNWXQJVIlKLJHU.|SIHEHLZ|FKHQWOLFKHU%HKDQGOXQJ
mit den biologischen Präparaten, Freilandversuch Herbst 2008, Versuchsfeld 
.OHLQPDFKQRZ
'LH :LUNXQJ GHU 3À DQ]HQH[WUDNWH DXV 6KRO] XQG 6DOEHL NRQQWH LP )UKMDKU 
bestätigt werden. Im Herbst 2009 wurde bei plötzlichem starkem Auftreten des Falschen 
Mehltaus sowohl auf dem Versuchsfeld in Dahnsdorf als auch am Praxisstandort in Dachau 
keine Befallsminderung mit dem Süßholzextrakt erzielt. An beiden Prüfstandorten zeigte 
sich, dass unabhängig von der Behandlung zwischen den Sorten bzw. Linien Unterschiede 
LP%HIDOODXIWUDWHQ'HU%HIDOODQGHU/LQLHPLWIHOGUHVLVWHQWHQ(LJHQVFKDIWHQZDUDQ
EHLGHQ6WDQGRUWHQVLJQL¿ NDQWQLHGULJHUDOVDQGHUDQIlOOLJHQ9HUJOHLFKVVRUWH1HFNDUULHVHQC
Im Herbst 2010 wird die Prüfung der optimalen Variante bei Kombination feldresistenter 
Sorten bzw. Linien und der Behandlung mit dem Süßholzextrakt an zwei Standorten 
wiederholt.
In weiterführenden Untersuchungen sollen die Behandlungsparameter für das 
Süßholzextrakt optimiert werden, um auch im Freiland die Wirkung des Mittels zu 
stabilisieren. Großer Forschungsbedarf wird in der Optimierung hinsichtlich der Formulierung 
der Präparate in Bezug auf Regenfestigkeit und UV-Stabilität gesehen, Eigenschaften 
GLHEHL3À DQ]HQVWlUNXQJVPLWWHOQZLH8QWHUVXFKXQJHQDQ.DUWRIIHOJHJHQPhytophthora 
infestans von Dorn et al. (2009) belegen, nicht vorhanden sind.
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